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Abstract
Paleomagnetic measurements were made on the Kikai-Akahoya tephra（K-Ah）and the Ikegahara sedi-
ment（IK）of the Katsuyama Area, Fukui Prefecture. The stable component of remanent magnetization
was isolated from the samples at 5 sites of K-Ah and at 12 horizons of IK through stepwise alternating field
demagnetization up to 30 mT.
The site-mean directions of K-Ah are almost identical with one another. Magnetic minerals in the K-Ah
samples are chiefly titanomagnetite or magnetite, which are considered to be not secondary minerals, based
on experimental results of stepwise IRM acquisition and thermal demagnetization of a three-component
IRM. These facts indicate that their magnetic directions were acquired under the geomagnetic field at the
eruption time of K-Ah.
Horizon-mean magnetic directions from IK continuously change against depth with amplitude of about
15°. The change likely originated from ancient geomagnetic secular variation.
The paleomagnetic direction of the uppermost horizon of IK, which contains volcanic glass shards de-
rived from K-Ah, is consistent with the directions obtained from K-Ah. This suggests that the formation of
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表２．古地磁気測定結果．N：試料数，Dm：平均偏角，Im：平均伏角，α９５および k : Fisher（１９５３）の統計値，VGP：仮想磁極の位置，Lon :
























































帯磁率の測定にはBartington 製 MS２B型帯磁率計を用いた。この帯磁率計は０．４６kHz の低周
波（LF）と４．６kHz の高周波（HF）の２周波測定が可能であり，全試料について２周波測定を
実施した。残留磁化を測定した後，試料が自然に乾燥するのを待って，帯磁率の測定を行った。
表２に示した帯磁率は LF測定値を重量で割った重量帯磁率（χlf ; µm３／kg）で，全試料について
図２．K‐Ahの地点平均磁化方位．黒丸は地点平均磁化方位（Df，If；表２）のシュッミット投影点
で，楕円は α９５，KA１などの記号は地点番号で表１と同じ．




























三成分 IRMは，Pulse Magnetizer を用いて，合成試料の互いに直交する３軸方向にそれぞれ大















と IK１‐１からの段階的 IRM獲得実験と三成分 IRMの熱消磁実験結果の典型例を図４に示す。
段階的 IRM獲得曲線はどちらもほぼ同様の傾向を示した。磁場１００mTで飽和磁化の８割以上
を獲得するため，圧倒的に低抗磁力成分が多いといえる。
熱消磁実験ではK‐Ah と IK１‐１の間に違いが見られた。K‐Ah では低抗磁力成分が約７７％，
中抗磁力成分は約１８％，高抗磁力成分は約５％である。全体的にどの成分もなだらかに減少し
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